























”Diff erential Games” は1965年発行である（Isaacs 1965）。これらの研究を
基礎としてカリフォルニア大学のLeitmann, Gutmanらは，不確かさをもつ
微分ゲームに対する不連続な入力（制御ロジック）を提案し（Stalford 1971, 






























































設計者が設計する重み行列， （  の対象準正定行列）の値を大きく





目的は  を保証しつつ， を最小にする戦略 ，具体的に
は
 （4）


































































































上式左辺に式（10）の  右辺を代入して  より
 （15）
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いる（例えば，美口 1997, Hwang 2002, Topalov 2007）。これらの従来研究
のなかでTsai 2004は，NNにより切換関数の値，式（7）の  が最小になるよ
うに学習して等価入力  を求めている。このアルゴリズムを利用して，




















文 献 で 求 め ら れ て い るNash解 は 
。御系設計ツールOctave2）により最適制御を求めると 
 である（Table.1 No.1,  No.2参照）。これら
の値を用いたシミュレーション結果をTable.2 No.1, No.2に示す。Table.2























1 Nash 解 1.643 0.0265 0.095 3.666
2 最適制御 1.647 0.102 0.0699 3.665
No.
1 Nash 解 947 2966 3913 2.3 4.2 6.5




3  最悪値 1485 1423 2909 1.5 1.5 3.1
4  最悪値 1179 1521 2701 2.5 2.2 4.7
5  最良値 1274 1362 2637 2.6 1.8 4.4
6  最良値 1485 1423 2909 1.5 1.5 3.1
Table.4　状態フィードバックゲイン（探索結果）
No. SA-SMC＋NN
3  最悪値 2.035 2.145 1.789 1.843
4  最悪値 1.176 1.021 1.237 0.711
5  最良値 0.943 1.611 1.627 0.574


















































7 Table4 No.3&No.6 1997 1453 3451 0.7 1.1 1.8
8 Table4 No.4 1279 1324 2603 1.5 1.4 2.9
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Extremum Seeking Control of Linear Quadratic Differential Game
via Sliding Mode Control
Noriaki SAKAMOTO 
《Abstract》
This Paper deals with the design of closed loop strategies for a class of 
two players zero-sum linear quadratic differential games, where each 
player does not know the state equation. For this game model, an 
extremum seeking control is proposed that is based on the concept of 
combining neural network and author's self-adaptive sliding mode 
controller. A numerical example illustrates an application of the proposed 
technique, and the simulations results showed a dominant solution in 
comparison with the Nash solution of reference and an optimal regulator.
